



F.H. Hinsley, Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice
in the History of Relations between States（C.U.P., 1963）











































































































































































































































































































































































































































































































































































































（１） Sir Charles Webster, The Art and Practice of Diplomacy（London,1961）, 55, 67.
（２） Op. cit. 58―59, 69.
（３） A.J.P.Taylor, The Struggle for Mastery in Europe 1848―1918（Oxford, 1954）, 83.
（４） Webster, op. cit. 57―58, 167―68.
（５） Ibid. 176―77.
F.H. ヒンズリー『権力と平和の模索』（） 285
（６） F.A.Simpson, Louis Napoleon and the Recovery of France 1848―1856（3rd edn.,
London, 1951）, 41―42.
（７） Webster, op. cit. 57.
（８） Ibid. 57―58, 63.
（９） The New Cambridge Modern History : The Zenith of European Power 1830―1870 ,
Vol. X（Cambridge, 1964）, 461―62.















ような力を持っているわけではない。……」（Palmerston to Normanby, 10 Oct.
1848, State Papers, vol. LI, 692）．
（１１） Simpson, op. cit. 42.
（１２） Webster, op. cit. 178―79.
（１３） The New Cambridge Modern History , X, 253からの引用。
（１４） Webster, op. cit.165.
（１５） The New Cambridge Modern History , X, 246.
（１６） Taylor, op. cit. 43―44.
（１７） Ibid. 70.
（１８） Webster, op. cit. 168.







（２５） Ibid. 67, 157―58.
（２６） Ibid. 174―75.
（２７） Ibid. 57, 170―73.
（２８） Taylor, op. cit.27―28.
（２９） Ibid. 63（n.）から引用。
（３０） The New Cambridge Modern History, X, 259.
（３１） Taylor, op. cit. 5.
（３２） Ibid. 15―16.
（３３） Ibid. 65, 70.
（３４） Ibid. 46―47.
（３５） The New Cambridge Modern History, X, 262から引用。
（３６） Ibid. 257.
（３７） Ibid. 258から引用。
（３８） Ibid. 267.
F.H. ヒンズリー『権力と平和の模索』（） 287
